




























Receiving precious comments from students, the English division of the Institute for Language 
and Culture of Konan University, decided to start the Intermediate English Pronunciation 
course as a part of its curriculum in 2019. This paper explores possible methods of English 
pronunciation assessment in class in Japanese universities, referring to the findings of recent 
studies and making an inquiry to one of the authors of them. The literature research and the 
inquiry put focus on three points: goal setting and contents of training and evaluation, 
evaluators, and evaluation methods. As for target setting, one prior study has introduced an 
interesting novel way to set a goal of English pronunciation learning and teaching. Regarding 
contents of training and evaluation, several studies have suggested priorities in Japanese 
learners’ English pronunciation training, which give a lot of insights into teachers’ lesson 
planning. In terms of evaluators, choices in class are various. The previous studies have 
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indicated that evaluators generally have their own tendencies in evaluation. We can make the 
best evaluator choice according to our purposes. A well-designed study on English 
pronunciation training for Japanese college students gives us hints as to  how college students’ 
English speech sounds can be analyzed and evaluated by a teacher and students themselves in 
class.





典、ハンドブック、2015年創刊のJournal of Second Language Pronunciationなどの研究雑誌も












点を置いている（Kang & Pickering, 2014; Zechner et al., 2009）。
　さらに言語を限定し、「英語」の発音評価研究を考えた場合はどうであろうか。グローバ
ル化や技術進歩の流れで共通言語としての英語（English as a Lingua Franca（ELF））の使用
が増加していることから、適切な発音基準とは何かといった問題を考えることが急務となっ
























































WELL SAID Pronunciation for Clear Communication シリーズ（National Geographic Learning）の
WELL SAID INTRO Second Edition（Grant & Yu, 2016） とWELL SAID Fourth Edition（Grant, 
2017）の2つのレベルを採用し、前者が後者よりやや平易な内容であることを、オリエンテー
ションや授業シラバスで学生に周知している。筆者の授業は後者を採用している。









ベルをLevel 1︲Minimal, Level 2︲Low, Level 3︲Fair, Level 4︲Usually adequate, Level 5︲Easy 

























































ほど述べたように、WELL SAID Fourth Edition（Grant, 2017）のPART Ⅰ Introduction Chapter 1 





し、Consonant Sounds, Vowel Sounds, Grammatical Endings, Word Stress, Rhythm Thought Groups, 
Focus, Final Intonation, Connected Speech, Consonant Clustersについて1︲Little/No control, 2︲























　・All consonants, except / θ /, / ð / and ［ ɫ ］
　・Vowel length distinctions 
　・Initial consonant clusters 






　・The consonants / θ /, / ð / and ［ ɫ ］
　・Final consonant clusters 
　・Individual vowel quality（apart from NURSE）














　・l, r, w, ð, f
　一方、Harding（2017）は、上級レベルでは超分節的要素のみが重要であると決めつけてし
まわずに、分節・超分節特徴の両方を評価に含むことを奨励している。さらに、評価基準を
考える際に役立つのがTOEFL® スピーキングテスト（ETS）の基準とTrinity College London 
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Integrated Skills in English examinationのDeliveryの基準で、前者はarticulation, intonation, 後者は




























































































 Prompts（Student A or B） Responses（Student B or A）
 1． a．He got a new coat. __ For winter.
 　 b．He got a new cot. __ For guests.
 2． a．I heard about his death. __ Unfortunately, he passed away.
 　 b．I heard about his debt. __ Unfortunately, he lost his house.
 3． a．Excuse me. Where are pans? __ In houseware, upstairs.
 　 b．Excuse me. Where are fans? __ In small appliances, downstairs.
 1．　　　　　　　A：Iʼll call you tomorrow morning.
 　 B：When?（with a falling intonation） B：When?（with a rising intonation）
 　 A：Around nine. A：Tomorrow morning.
 2．　　　　　　　A：I left my umbrella on the bus.
 　 B：Where?（with a falling intonation） B：Where?（with a rising intonation）














　　　1．Which part sounds best to you? Why?





























ためには、the acoustic model, the language model, the pronunciation dictionary, the scoring model





れる。このthe acoustic modelが音声認識の中核をなし、自動音声認識の結果をthe scoring 
modelに送る窓口となっている。2つ目のthe language modelは語の組み合わせの特定に関わっ
ており、目標言語で典型的に用いられる2語や3語の組み合わせの確率を用いて予測すること


























































unstressed vowelにおける減少という理由で、stressed vowelとunstressed vowelの差が大幅に広
がった。つまり、強勢が置かれない母音をより弱く発音できるようになったことが示されて












者の発音における差よりも小さく、low-back vowel / ɑ /と知覚的に範疇化される母音の発音
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